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 平成 24 年度の学校基本調査では，日本の私立幼稚園の数は，本園，分園をあわせて
8,197 園であり，平成 14 年度の 8,410 園と比較すると，ここ 10 年間で 213 園減少して
いる。在園児数では，平成 14 年度が 1,399,011 人であったものが，平成 24 年度では




学と私立短期大学附属をあわせると 234 園存在する。１） 平成 24 年度において全私立 
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This research note attempts to explore the attractiveness of private university and 
private junior college attached kindergarten in Japan. As a result of analyzing the 
homepage of a private university and a private junior college attached kindergarten, 
I found the two strong points each kindergarten appeals. First point is that the 
kindergarten exists in the educational foundation which has school kinds other than 
a kindergarten. Second point is that the kindergarten can utilize the resources of 
university or junior college, for example college institution or equipments, college 
teachers, college students and so on.     
 
